



























The Effect of Communication Behaviors on the Evaluation of 
Group Discussions by Japanese Language Learners
森 本  郁 代 1・水 上  悦 雄 2・栁 田  直 美 3
Ikuyo Morimoto, Etsuo Mizukami, Naomi Yanagida
The purpose of this study is to explore viewpoints that native and non-native speakers of Japa-
nese (hereafter, NSs and NNSs, respectively) at the undergraduate level use to evaluate group 
discussions, and the interactional features in the discussions that may affect to form their im-
pressions, resulted in the difference in their evaluations. The analysis shows that there are some 
differences in viewpoints between NSs and NNSs, though their evaluation of the discussions 
was almost the same. The micro-analysis suggests that the differences may cause misunder-
standings between them. This implicates that it is important for participants of discussions in 
the contact situations to be aware of different viewpoints that they have towards communica-
tion behaviors according to their cultural backgrounds.
キーワード： 話し合い、話し合い能力、話し合いの評価指標





















































































































































































「1. 場の雰囲気」「2. 議論の深まり」「3. 参加者の関




6 なお、場面ごとの因子得点の比較が容易なように、1〜 7の尺度評定値を、-3〜 3にし、各因子に数値の高い因子負荷量で寄与する項目で、
マイナスの符号になる項目は、極性が逆になるように変換している。
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1 2 3 4 5 6
にぎやかな .999 -.219 -.027 -.103 -.078 .115
なごやかな .723 -.171 .396 -.172 -.101 .187
オープンな .686 -.173 .151 .098 -.201 .156
動きのある .684 .058 -.052 .183 -.082 -.089
急いだ .580 .030 -.507 -.074 .018 -.150
スムーズな .415 .354 -.064 .007 .199 .107
なめらかな .409 .289 -.082 .059 .283 .017
心からの .395 .143 -.041 .324 -.142 -.094
練り上げられ
た
.038 .896 -.028 .024 -.048 -.178
深まりのある .160 .830 .030 -.149 -.334 .092
細かい -.177 .734 .050 -.038 -.274 .256
真剣な -.383 .656 -.154 .091 -.011 .016
進展した .070 .462 .183 .029 .189 .139
豊富な .068 .456 .056 .219 -.019 .096
協調的な .121 -.171 .779 .195 .137 -.072
共感した .201 -.092 .721 -.062 .143 -.069
対等な -.019 -.038 .624 .211 -.063 .033
妥協した .026 .076 .577 -.227 -.077 -.410
中立な -.123 .318 .547 .016 -.147 -.235
適切な -.117 -.044 .277 .736 -.117 .057
正確な -.010 .001 .187 .665 .042 .008
明確な .112 .129 -.088 .540 .166 .039
わかりやすい .136 .141 -.038 .468 .116 .050
一貫した -.009 .053 -.089 .411 .017 .256
均質な -.108 -.154 .166 -.041 .706 -.194
一面的な -.118 -.280 -.214 -.222 .517 .061
直線的な -.140 -.095 -.155 .165 .507 .032
まとまった .000 .294 .318 .050 .476 .008
つながりのあ
る
.052 .431 .083 -.002 .434 .055
積極的な .343 .093 -.217 .094 -.173 .615
参加している .167 .156 -.010 .143 -.052 .401
 
因子
因子 1 2 3 4 5 6
1 1.000 .594 .217 .376 .366 .351
2 .594 1.000 .386 .683 .390 .376
3 .217 .386 1.000 .364 .114 .360
4 .376 .683 .364 1.000 .305 .376
5 .366 .390 .114 .305 1.000 .318
6 .351 .376 .360 .376 .318 1.000  
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1 2 3 4 5
まとまった .826 .174 -.255 .011 .024
なめらかな .771 -.131 .102 .082 -.027
スムーズな .611 .092 .184 .041 -.041
つながりのある .570 .264 -.156 .128 .030
直線的な .562 -.111 -.030 .014 -.033
わかりやすい .541 -.124 -.002 .151 .189
進展した .508 .271 .238 .052 -.169
深まりのある .443 .009 .135 .418 -.163
一貫した .437 .177 -.160 .101 .196
妥協した .040 .738 .048 -.301 .011
ゆったりとした -.152 .733 -.526 .077 .130
中立な .009 .728 -.149 -.052 -.122
協調的な .088 .701 .021 -.128 .188
共感した .208 .511 .126 -.236 .073
対等な -.175 .476 .011 .141 .246
なごやかな .267 .386 .286 -.057 -.051
にぎやかな .036 -.228 .825 -.270 -.002
オープンな .147 -.017 .605 -.249 .343
動きのある -.044 -.048 .588 .134 .222
積極的な .117 -.050 .559 .131 .016
多様な -.331 -.169 .506 .070 -.091
多面的な -.273 .367 .442 .407 -.186
参加している .234 .174 .407 -.078 .103
豊富な .168 .054 .393 .270 .114
真剣な .096 -.168 -.227 .700 .132
練り上げられた .268 -.335 .021 .500 .006
明確な .367 -.188 -.005 .383 .306
細かい .174 .218 -.016 .361 .100
適切な .092 .142 -.056 .030 .596
正確な .153 .030 .020 .113 .581
心からの -.247 .103 .359 .208 .486
因子
 



































因子名 場面1 場面2 場面3 場面4 場面5 場面6
場の雰囲気 -0.77 1.26 -0.16 0.07 0.16 -0.49
議論の深まり -0.74 0.56 -0.32 -0.22 0.59 0.13
参加者の関係性 0.35 0.68 -0.24 -1.24 0.17 0.35
発言の的確さ -0.20 0.38 -0.39 -0.35 0.42 0.14
議論のまとまり -0.39 0.35 -0.33 0.13 0.24 0.00
参加態度 -0.30 0.82 -0.27 -0.34 0.17 -0.03
議論の活発さ -0.56 1.29 -0.27 -0.33 0.21 -0.34
議論の緻密さ -0.44 0.56 -0.77 -0.09 0.53 0.22
参加者の関係性 0.17 0.86 -0.66 -1.07 0.31 0.40
適切な言動 0.01 0.65 -0.69 -0.60 0.31 0.31
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れた。こうした場面では、話し手の言葉探しや自
己修正だけでなく、他者修正も頻繁に行われ
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ションプロセスの評価法について」 『言語処理学会第 14 回
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